







A Trial Study for Bridging Instructional Practical 

































































































































































































































クションを支援することを目的として、Automatic Learner’s Posture and 




















































項目 線あり 線なしM SD M SD t 値
１ 自分の意見が他の参加者に理解されたと思う 5.75 0.62 5.25 0.62 3.32 **
２ 他の参加者が自分のどのような意見に注目しているかわかった 5.92 1.00 4.58 1.00 5.20 **
３ 自分の意見がどのように受け止められたか不安だったR 4.08 1.83 3.42 1.83 1.20
4 他の参加者は自分の投稿を読んでいると感じた 6.08 0.67 5.67 0.89 1.48
5 他の参加者は自分の意見を議論に反映させていると感じた 5.75 0.97 5.25 0.75 1.59
































































⑶　Sato Yuta，Akahori Kanji : Design and development of SNS system and user profile 
module for connecting learning research and teaching and classroom practice, Proc. of 
Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009, 
pp.2121-2126 （2009）
⑷　Sato Yuta, Akahori Kanji, Nakayama Minoru: Design and development of SNS for making 
weak ties, Proc. of IADIS e-Society International Conference, （2010）
⑸　佐藤雄大，赤堀侃司，中山実 ： 対面型授業のフォローアップを目的とした日記推薦モ
ジュールを組み合わせたSNSの活用，教育システム情報学会研究報告, 24（1）, pp.16-23 （2009）
⑹　佐藤雄大，赤堀侃司，中山実：研究者と教育実践者を結ぶためのSNSの設計と開発，日本 
教育工学会第25回全国大会講演論文集，pp.483-484 （2009）
⑺　T. Matsuda, Y. Saito and M. Yamada: Learners’ Planning Habits Matter: The Variable That 
Affects Self-Regulation in e-Learning, Proc. of E-Learn 2009 World Conference on E-Learning 
in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education, October 28, Vancouver, pp.2917-
2921 （2009）
⑻　Ara Yu, Akahori Kanji：An Analytical Tool to Facilitate Instructor’s Self Reflection, Proc. 
of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009, 
pp.757-761 （2009）
⑼　志賀靖子，歌代崇史，赤堀侃司：電子掲示板における下線引き機能が学習者の心理面に及
ぼす効果，日本教育工学会論文誌，Vol.33 （Suppl）, pp.121-124 （2009）
⑽　Kato, Y., Kato, S., Scott, D. J., & Sato, K. : Patterns of emotional transmission in Japanese 
young people’s text-based communication in four basic emotional situations. International 
赤　堀　侃　司
54
Journal on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education, （2010）
⑾　栗本直人・戸枝祐之:全国キャラバンとヘルプデスクQ＆A（赤堀侃司，他（著）「モバイ
ル学習のすすめ」高陵社書店，（2010））
⑿　Fujitani, S., Hotta, H., Inagaki, T., Sato, K., Naruse, K., Iguchi, I., Sato, Y. & Yamada, T. : 
An Survey regarding Intention of the Use of Information and Communication Technology 
on Course Instruction for Online Teaching Plan Database Development. Proc. of World 
Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 
pp.265-268 （2009）
「Ⅱ」その他の参考文献
⒀　Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. （Eds.）. : How people learn: Brain, mind, 




⒃　The design based research collective: Design based research: An emerging paradigm for 
educational inquiry, Educational researcher, Vol.32, No.1, pp.5-8 （2003）
⒄　Reeves, T. C.: Design research from the technology perspective. In J. V. Akker, K. 
Gravemeijer, S.McKenney, & N. Nieveen （Eds.）, Educational design research, Routledge 
London, pp.86-109.（2006）
⒅　野中郁次郎, 竹内弘高：知識創造企業，東洋経済新報社 （1996）
⒆　平山満義：質的研究法による授業研究－教育学・教育工学・心理学からのアプローチ－，
北大路書房，（2003）
⒇　小柳和喜雄：教師の成長と教員養成におけるアクションリサーチの潜在力に関する研究，
奈良教育大学教育実践総合センター研究紀要，Vol.13，pp.83-92 （2004）
